













English Pronunciation for Conveying Meaning ―
“This is Important”
Dave Telke1
　　Just as people express themselves, not with individual works, but in sentences, so 
too the teaching of pronunciation should focus not merely on saying sounds and words 
correctly, but on pronouncing entire sentences so they properly convey the intended 
meaning in context. This paper describes the fundamental way in which English native 
speakers convey meaning by pronouncing important elements of the sentence so they 
stand out (i.e. loud, higher in pitch, slow and clear), while less- or non-important elements 
do not stand out (i.e. soft, lower in pitch, short and not clear). Failure to understand this 
basic principle results in a flat “reading voice”, where intended meaning is often difficult 
for the listener to grasp. Pronouncing non-important elements so they stand out, on 
the other hand, produces sentences with different meanings altogether. The paper also 
describes how this principle applies to listening strategy, and suggests it be taught at the 





































 The doors on the right side will open.

















































 The doors on the right side will open.









 The doors on the right side will open. 









 The doors on the right side will open.






 This train is bound for Utsunomiya.























　重要なところ   重要でないところ
　目立つように   目立たないように
　音を強く   音を弱く
　　　高め   　　低め
　　　長く、ゆっくり  　　短く
　　　はっきりと発音する 　　はっきりしないように、














 you 《強》ju:  《弱》jə
 him 《強》hɪm 《弱》ɪm, əm
 and 《強》ӕnd 《弱》ənd, ən, n













　　I am⇒I’m  you are⇒you’re  they are⇒they’re
　　he is⇒he’s  she is⇒she’s  it is⇒it’s
　　what is⇒what’s  who is⇒who’s  how is⇒how’s
　　I have⇒I’ve  you have⇒you’ve  they have⇒they’ve
　　could have⇒could’ve would have⇒would’ve should have⇒should’ve
　　I had⇒I’d  you had⇒you’d  they had⇒they’d
　　he had⇒he'd  she had⇒she’d
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　　I will⇒I’ll  you will⇒you’ll  they will⇒they’ll
　　he will⇒he’ll  it will⇒it’ll  who will⇒who’ll
　　I would⇒I’d  you would⇒you’d  they would⇒they’d
　　is not⇒isn’t  are not⇒aren’t
　　was not⇒wasn’t  were not⇒weren’t
　　have not⇒haven’t has not⇒hasn’t  had not⇒hadn’t
　　will not⇒won’t  would not⇒wouldn’t  should not⇒shouldn’t
　　do not⇒don’t  does not⇒doesn’t  did not⇒didn’t
　　cannot⇒can’t  could not⇒couldn’t
　短縮形はほかにもたくさんあります。I am、I have、I willなどは普通の会
話で音を落として発音することが多いので、書く場合もI’m、I’ve、I’ll、と
落とされた音を〔’〕で表すようになっています。I’m going to go see a movie 
tomorrow. など、短縮形で書くのがあまりにも一般的になっており、I am 





　さらに、ain’t (am not, are not, is not)、goin’ (going)、gonna (going to)、wanna 









 Who are you going to call? （正式に書かれた文章）
 Who’re you going to call? （短縮形）
 Who’re you gonna call? （見た目は下品が、発音として普通）
 Who’re ya gonna call? （同じく。yaはyouの「弱」/jə/ のスペル）






























































 A: How are you?
 B: I’m fine.
 　And you?
　ご覧のように、I’mと短縮形になっています。ここが重要ではないから音








 A: How are you?  きみはどうだい?
 B: I’m fine.  ぼくは元気だよ。

































 A: How are you?  どうだい?
 B: I’m fine.  元気だよ




　AはBに向かってHow are you? と尋ねるが、Bのことを伺っていることは
当然わかっているので、文法として必要だったyouは、意味として重要では
ない。したがって、ネイティブ・スピーカーは目立たないように弱く、低
く、速く、音を崩して「弱」の /jə/（スペルはya）と発音します。I’m fine. 
の I も同じ。文法として必要ですが、意味、情報として重要ではないので、
弱く、低く、速く発音します。英和辞典を見ると、I の発音は /ai/ で、「弱」






 A: How are ya?  どうだい?
 B: ’m fine.  元気だよ。














　　The  doors  on the  right  side  will  open.　「右側の扉が開きます」
　　The  next  stop  after  Omiya  will be  Hasuda.　「大宮の次の停車駅は蓮田」




























　　Children, please do not touch 　　　　　 pan. It’s getting hot.
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　　　Children, please do not touch the electric pan.
ですが、先生の発音ではtheの e とelectricの e が一つに融合し、
　　　Children, please do not touch thelectric pan.
のようになっています。thの音が得意でない日本人は d に聞こえ、さらに 






　　　The doors on the right side will open.










　　　Mark said he would be here at 3:00.（3:00は“three”と読む）
ところが、このような文章を学生に読ませると、







　　　Mark said he would be here at 3:00.
と発音しますが、声の調子を少し変えれば、「３時に来る人はいるかな」の
答えにもなります。
　　　Mark said he would be here at 3:00.
という文章は、「（他の人は知らないが）マークなら３時に来ると言ってい
た」の意味で使います。これと逆に、









　　　Mark said he would be here at 3:00.
は ｢マークは（前でも後でもなく）３時に来ると言っていた｣ のような意
味になりますが、｢きっかり｣ の意味を強調するなら、right at 3:00とか、just 








　　　The doors on the right side will open.
　　　The doors on the left side will open.
と言います。
　　　The doors on the right side will open.
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　　　I’m nineteen years old.
　　　I live in Oyama.
　　　I’m a student at Hakuoh University.




文章になります。What is your name? と聞かれたら、My name is Ikaru Tanki.

















　　　I am going to go to Kyoto tomorrow.
　　　I’m going to go to Kyoto tomorrow.
　　　I’ m gonna go to Kyoto tomorrow.
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